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学 籍 番 号 K314003
氏 名 Honoka Ando
論 文 題 目 The concept of beauty: It should not be universally defined
総字数・総語数 6,531
【概要】(400 字以上)
What is the beauty? Should the beauty word be universally defined? The word "beauty"
is a very sensible word for women which can lead them in a good way, but sometimes
there are possibilities to lead for a dangerous way. The women's beauty has been chang-
ing depending on the cultures and history of many countries in the world. There are no
one specific word to express beautiful women. This paper investigates the different kinds
of beauty definition by focusing on Asian countries. In addition, the media is increasingly
part of our everyday life, because of the developing SNS technology. Because of the tech-
nology models' pictures which used in advertisements are enhanced so well, women who
are checking those pictures tend to have unrealistic ideals. These various Media outlets
make our diverse beauty definitions narrower. Some women try to spend much money on
cosmetics products and some also try to have cosmetic surgery to change themselves.
What is real beauty? Do we tend to forget the most important thing? True beauty will not
be driven by theory or ideology. This paper is showing that having and finding our own
beauty, to love yourself and not to compare with other women, is the path to true beauty.
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中京英語学 第 1 号
76
学 籍 番 号 K314009
氏 名 Yuta Oyamada
論 文 題 目 K-pop: For its bright future in the world
総字数・総語数 5,355
【概要】(400 字以上)
These days, we often hear the word "K-pop". It has been so popular that everyone knows
about it. When we see music programs, we can see that Korean artists talk in Japanese
and also sing a song in Japanese. Also, the CD sales are going well, and K-pop artists
began appearing in music charts such as 'Oricon Chart' in Japan. The boom of K-pop is
still continuing, and there are several reasons why K-pop has continuing its long-lasting
boom. It seems that K-pop has its own attraction or policy to maintain its boom. K-pop
artists such as Girls Generation and Kara made a boom in Japan, but now they rarely ap-
pear on Japanese TV. Instead of them, younger artists such as BTS and TWICE have
been appearing on music programs. It seems hard for artists from other countries to con-
tinue the boom in Japan. However, it is true that those artists changed the Japanese soci-
ety in various ways. This paper discusses the origins of K-pop, its current state, and the
future of K-pop. Since the popularity of K-pop is not quite as high as the past, I re-
searched about the elements which made for its great success and popularity in order to
work towards a bright future of K-pop.
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学 籍 番 号 K314018
氏 名 金原 千玲
論 文 題 目 Immigration: the Japanese government should face the issues
総字数・総語数 4,596
【概要】(400 字以上)
The research topic of this thesis is that the Japanese government should more directly
face the issue of immigration. In order to investigate this topic, this thesis addressed the
following three questions: What are conditions for immigration in representative coun-
tries?, What attitudes and policies for immigration tell us about the openness of different
countries?, and, What will the future be for global 'mobility' of people? In the first part,
the thesis compared conditions to enter Japan, Australia and Canada, and found out
some similar and different points. In addition, countries in the sending countries are fo-
cused on. In the second part, the current situation of those three countries are shown. In
the final part and conclusion, it is suggested that the Japanese government should solve
the problems for not only immigrants but also all Japanese. Finally the thesis discusses
what the Government needs to do for creating concrete immigration policies for the fu-
ture. The Japanese government has not yet reached a decision about what the govern-
ment should do, but Japanese immigration has already started, therefore the government
needs to implement a concrete plan as soon as possible. The reason why increasing immi-
gration is important is we have an aging population and declining rate of birth. Thus we
need a larger skilled workforce to maintain economic growth, and to increase interna-
tionalization of Japan.
James D'Angeloゼミナール 2017年度 卒業論文概要
中京英語学 第 1 号
78
学 籍 番 号 K314020
氏 名 栗田 瑞希
論 文 題 目 Social Networking Service for society:
We should know its effects has and how to deal with them
総字数・総語数 409
【概要】(400 字以上)
SNS stands for "Social Networking Service". SNS is an excellent service through which
we can make connections with people all over the world, get the latest news from articles,
and send information to many and unspecified people. Leading services such as
Facebook, twitter and Instagram are now a part of our everyday life. Social networking
service is now such a massive part of all life, whether we embrace or reject the notion,
that it can no longer be ignored. If you are like most people, you already use at least one
Social media platform. Therefore, why do people love SNS, and what kind of benefit does
SNS give to us? And also, contrary to these conveniences, there is also high risks on SNS
actually. SNS has actually both good side and bad side. Today, SNS has been often dis-
cussed about negative impacts such as the leak of personal information and health prob-
lem. Do people really understand how dangerous it is? To save our life, we need to have
strategy for using SNS. The most important thing is to use SNS correctly. Even though
it has a high risk to threaten our life, we cannot stop using it hereafter. And now, all we
need to do is to know about how to deal with SNS. We usually use SNS daily without any
knowledge, however, we can make our life better to use SNS with accurate knowledge.
The future of social networking looks very promising but still it has to deal with the vari-
ous problems associated with it. To use SNS correctly, we need to know about its impact
on society, and think about how to deal with for our future.
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79
学 籍 番 号 K314025
氏 名 清水 奈緒
論 文 題 目 Current and future status of Asian Englishes:
With a focus on Japan, China and Malaysia
総字数・総語数 6,655
【概要】(400 字以上)
The research topic of this paper is to investigate some salient features of Asian Englishes,
especially focusing on Japan, China and Malaysia, as well as the concept of World
Englishes, and how people should accommodate to English which is used all over the
world. In order to get the answer, the paper addressed the following three research ques-
tions: how Asian people's first language affects their English, what is the situation of
English pedagogy, and what is the situation of English use. Part 1 is about the influence
of the first language when non-native English speakers speak English. In this part, fea-
tures of each three countries are mentioned with some concrete examples. Part 2 is about
the situation of English pedagogy in Japan, China and Malaysia. In this part, some simi-
larities and differences are explained. Part 3 is about the status of English in Asia: includ-
ing the concept of World Englishes, the situation of English in business, and the impact
of globalization. In this part, the concept of English as a global common language is ex-
plained with using relevant information. The paper concludes that it is important for
each and every person to take pride in their own first language and identity, while under-
standing and not denying those from other contexts, and it is necessary to associate effec-
tively with English that is the universal language of the world.
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中京英語学 第 1 号
80
学 籍 番 号 K314033
氏 名 高木 星里
論 文 題 目 The Discrimination in Sports:
Everyone should have equal rights to play and watch sports
総字数・総語数 5,153
【概要】(400 字以上)
The research topic of this paper is what actions Japan can take to solve issues now for the
equality of sports in light of the coming Tokyo Olympics in 2020. In order to obtain some
plausible answers, this paper focused on three main problems: gender, religion, and race,
and addressed three research questions. Those are: What is the current situation of those
problems? What are the past sports event's case compared to the current one? And, what
measures should Japan and the world take to solve the problems? The main part first sees
the situation we face now in each problems: gender, religion, race, and suggests some pos-
sible solutions for the Olympics. After making it clear about them, this paper then ana-
lyzes about past Olympics cases and present some ideas for the Tokyo Olympics. The
paper concludes that Japanese people should know about different cultures, beliefs, and
orientations first, and make preparations to receive other cultures and other countries'
differences from our own countries. Also, worldwide, people have to be tolerant and re-
spect other cultures while at the same time being proud of their own culture. Also, all
people have to have sportsmanship and think of sports as a peace-making tool for now
and the future.
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学 籍 番 号 K314037
氏 名 チャベスパオラ
論 文 題 目 Latin American students in Japan: The system that must be improved
総字数・総語数 7,136
【概要】(400 字以上)
Education for foreign students in Japan is not a theme that has been discussed in great
detail. Japanese people have been trying to adapt foreign students into the traditional
Japanese education system without much modification. However, that mindset has been
changing, and nowadays the Japanese government is trying to change their system in
order to make it more accessible, and friendlier for foreign students instead. This paper
focuses on people from Latin America, most of whom have been established in Japan,
and which has the highest rate of non-Japanese children studying in Japan. Ten percent
of foreign students are not receiving any education at all, and there is nothing being done
about it. In addition, there is a considerable variation in the degree to which these foreign
students, some of whom were born in Japan, but who are still not considered "Japanese"
because of their parent's nationality, can have access to the system depending on when
they start receiving their education in Japan. Their situation must be improved, and we
should take time to consider how we can help those people who are part of our society.
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82
学 籍 番 号 K314045
氏 名 花里 知香
論 文 題 目 The Albino Problem:




Albinism is one of the congenital diseases which is caused by a reduction or absence of
the pigment melanin, often causing white skin, light hair, and vision problems. The rate
of albinism in the world is one in 20,000 people. The research topic of this paper is how
albino people are facing a problem to live a normal life without a fear of getting mur-
dered, and how the world is acting against this problem. In order to get the answer to the
problem, this paper addressed three research questions: What is the background in
Tanzania and Japan?, What is Albino killing and the case of albino hunting?, and, How
do organization move to rescue albinos and to help the issue be recognized? The paper
concludes that the world should act to help albinos in Tanzania and to get more people
to recognize the problem. We should use every chance to rescue and help albinos to live
without fear of murder. There are many famous people who fight for this problem such
as singers and skiers. In conclusion, the paper considers using SNS. When we use the
internet and search on Google, Google should remind that day on their home page.
Google should do that movement on Albinism Awareness Day, and that should also be
done on Facebook and other SNS applications. In addition, the Tanzania governments
need to take concrete action to educate people about Albinism.
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学 籍 番 号 K314059
氏 名 山本 祥成
論 文 題 目 Religion in Japan: The role of secularism is valuable for our life
総字数・総語数 4,106
【概要】(400 字以上)
Recently, some terrorist organization of religious extremist like ISIS attack people
around the world. In the U.S., some hate action to Islam that they have no relation to ex-
tremist are become serious problem after 9.11, and it cause to make some obstacle among
different religious people.
The sense of value for religion is different in each countries. Some countries admit one
religion as national religion, but some countries have no national religion and they admit
some religion co-exist together. Especially, Japan is latter. Two religions that Shintoism
and Buddhism are historical religions in Japan but, later some other religions like
Christian came into this country. In addition, so many folk religions exist that do not re-
late to traditional religions. To exist different some religious culture would tend to adopt
people without prejudice. This paper shows the history of Japanese religion, the religious
problem in japan and around the world, and the influence of faith to people. Then it con-
cludes the Japanese view of religion cause to decrease prejudice among different religious
and to create more adoptable society for any people and this way of thinking would be
needed for the future world because diversity is consider as important in recant years.
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中京英語学 第 1 号
84
学 籍 番 号 K314061
氏 名 渡辺 裕子
論 文 題 目 Searching for Hospitality: Learn deeply about OMOTENASHI
総字数・総語数 5,614
【概要】(400 字以上)
This paper investigates hospitality in Japan, which is focused on 'Omotenashi', and some
major foreign countries. Also, this paper is divided into three main topics: What is
Japanese Hospitality? What are the differences of the way of thinking and characteristics
among Japan and Asia, the United States and Europe? Finally, what can Japanese people
do to invite more visitors to Japan by Omotenashi? The word of omotenashi has spread
and is known well, especially in almost all service industries, and it even can make the
visitors feel moved. This paper focuses on Japanese omotenashi, at the same time, it re-
searched and compared with some major foreign countries' hospitality and their way of
thinking about service. The Tokyo Olympic and Paralympic Games are going to be held
in 2020, and it is a good opportunity for Japan to let not only the visitors but also the
whole world know traditional hospitality. The number of visitors has been increasing in
recent years, moreover, that number should increase even more by 2020. On the other
hand, there are some problems to welcome the visitors for a country which holds the
Olympic and Paralympic Games: Employees' language ability of English, understanding
for the visitors' different national backgrounds, learning about LGBT, and so on.
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85
学 籍 番 号 K314001
氏 名 浅野 真穂
論 文 題 目 日英における絵本表現の違い
総字数・総語数 13,475
【概要】(400 字以上)
本論文は原作が英語の絵本 (Bears in bed) とその日本語翻訳版 (おやすみくまちゃ
ん) における ｢読み手｣ の視点に注目した｡ 文中で使用される ｢ダイクシス表現・
感情や感覚などの主観的な表現・語りかける表現｣ に焦点を当て､ 読み手の視点が
どのように移り変わっていくのかについて分析を行った｡ この分析方法に関しては､










りかける視点で表現されていた｡ 日英語版の絵本における ｢視点の違い｣ は､ 読み
手一人の客観的な視点から語られる英語版と､ 読み手とキャラクターが共にストー
リーを進める日本語版に反映されていることが分かった｡
吉川 寛ゼミナール 2017年度 卒業論文概要
中京英語学 第 1 号
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学 籍 番 号 K314004
氏 名 安藤 万那
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学 籍 番 号 K314005
氏 名 岩越 未歩





｢コミュニケーション｣､ ｢メディア｣､ ｢教科書｣ の 3 つに限定し考察した｡ ｢コミュ
ニケーション｣ では､ 男女でのコミュニケーションの取り方､ つまり男性同士・女
性同士の友人関係の構築と発展には違いがあること､ 男性は何かアクティビティを
しながら信頼関係を構築していく傾向にあるが女性はコミュニケーションをして深





きな役割を果たしていると言える｡ 更に､ テレビや映画だけではなく､ 化粧品の広
告やミュージックビデオも男性らしさ､ 女性らしさの形成に大きく影響をもたらし
ていることも分かった｡ ｢教科書｣ では､ 小学校第一学年の国語の教科書とアメリカ
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中京英語学 第 1 号
88
学 籍 番 号 K314026
氏 名 志水 里会











二国より､ 開始学年､ 授業数､ 学習する語彙数などすべてにおいて比べても遅れを
とっていることが明らかとなった｡ また､ 日本が今後の英語教育に参考にするべき
ではないかと考える取り組みも見つかり､ それは､ 小学校の段階で英語の音に慣れ
親しむだけに留まらず､ 読み書きも加えた 4 技能を取り入れることなどである｡ さ
らに､ 日本は､ 2020 年に学習指導要領改訂が行われることよって今後どのように成
長していくか注目するべきであると考える｡
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学 籍 番 号 K314028
氏 名 杉浦 果奈




焦点を当てて考察するものである｡ 企業が求めるグローバル人材は､ 語学力､ 異文
化理解力､ ビジネス知識の他に､ 業種によって異なる必要度､ 行動力､ 人柄などの
要素が求められていることが分かった｡ コミュニケーションに必要な語学力につい
ては､ 単に検定試験の高得点で充足されるものではない｡ また､ 英語を英米と結び
つけるのではなく国際言語と認識することが重要であると考えられる｡ このような
語学力を身に付けるには国際英語論に根差した英語教育が適していることが分かっ
た｡ 更に､ AI による自動翻訳では代用できないことも指摘した｡ 異文化理解力とは､
流暢な語学力だけでは得られるものではなく他文化への順応することで得られると
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90
学 籍 番 号 K314029
氏 名 杉原 未稀




り方について考察したものである｡ また､ 本論文では経済的､ 技術的なグローバル




こととなった｡ グローバル人材に必須な要素としては ｢英語力｣ と ｢異文化理解力｣
が挙げられる｡ ｢英語力｣ に関しては､ 英語を国際共通語として認識すること､ 更に､
そのような英語は英語母語話者の英語ではなく国際英語論に理念による英語として
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学 籍 番 号 K314031
氏 名 鈴木 麻友





かを考察した｡ よって､ ｢スウェアリングに関する諸概念｣､ ｢意味獲得の歴史｣､ ｢機
能｣､ ｢実例分析｣ の 4 つの観点に着目し､ スウェアリングの内実把握を試みた｡
｢スウェアリングに関する諸概念｣ から､ アメリカを対象にした使用状況の調査を
基に､ 話者の社会的地位や年齢を問わず､ 広く普及していることが分かった｡ また､
生命維持活動の一つである ｢排泄｣ もスウェアリングの指示対象として含まれてお
り､ 私たちの身近なところにスウェアリングの対象が存在していることを証明した｡
｢意味獲得の歴史｣ では､ チョーサーとシェイクスピアの作品を例に､ ｢神かけて
の誓う｣ モードから現在の ｢ののしる｣ へと意味獲得の変遷を歴史的に概観した｡
また､ 宗教的スウェアリングの衰退は､ 神名濫用を取り締まるイギリスの法律に在
ることを明らかにした｡
｢機能｣ では､ 人間関係を考察の基軸として ｢個人内での機能｣ と ｢個人間での機
能｣ の 2 つに分類し､ 当事者にとって好影響または悪影響をもたらすスウェアリン
グを､ 使用されたコンテクストの分析とともに行った｡ さらに､ 分析対象をキリス
ト教というコンテクストに限定し､ キリスト教徒によるスウェアリングに機能につ
いて明記した｡
｢実例分析｣ では､ 先ずメディアでのスウェアリング露見を分析し､ スウェアリン
グの使用例とその意味を示唆した｡ これに加え､ スウェアリングが齎す不快さを回
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92
学 籍 番 号 K314034
氏 名 高野 唯
論 文 題 目 韓国の英語教育―日本の英語教育と比較して―
総字数・総語数 12,720
【概要】(400 字以上)
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学 籍 番 号 K314035
氏 名 田中 篤
論 文 題 目 第二言語としてのフィリピン英語の発生と実態
総字数・総語数 16,508
【概要】(400 字以上)
フィリピンでは英語が公用語とされ第 2 言語として広く使用されている｡ フィリ
ピンで英語が普及したのはアメリカによって 40 年の間植民地とされ､ 教育言語に英
語が採用されたことによる所が大きい｡ フィリピン人の英語はタグリッシュと呼ば
れ､ タガログ語の影響を強く受けた独特の英語変種として定着している｡








現在､ フィリピンの英語教育の貢献と ｢出稼ぎ産業｣ での英語の必要性もあって､
フィリピン人の英語能力は高い｡ 第 2 言語となった英語はフィリピンの発展に寄与
していると言える｡
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学 籍 番 号 K314043
氏 名 西井 勇希
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学 籍 番 号 K314053
氏 名 前川 京祐
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中京英語学 第 1 号
96
学 籍 番 号 K314002
氏 名 足立 理美
論 文 題 目 日本語と英語に表れるジェンダーとの関係性
総字数・総語数 16,096
【概要】(400 字以上)
日本語は､ 性差がわかりやすい言語である｡ 例えば､ ｢今夜は星がきれいね｣ と言
えば､ 女性の発話であると想像できるだろう｡ しかし､ 一方で､ 英語は､ 日本語と
比べると､ それほどはっきりとは判断がつきにくい｡ このように､ 社会的文化的な
性差を示す ｢ジェンダー｣ は､ 言語と深く結びついており､ 日々､ 様々な研究や議
論がなされている｡ 本論文では､ ジェンダーの観点から､ 日本語と英語を比較しな
がら､ 両言語に与える影響と､ その関係性について考察していく｡
本論文の構成は次のとおりである｡ まず､ 第一章では､ 日英語それぞれの言語的
性差の違いや､ 歴史などのジェンダーと言語の基礎的な部分に触れ､ 第二章では､
文章の構成に欠かせない品詞に目を向けていく｡ 次の第三章では､ 会話にみられる
表現について焦点を当て､ 第四章では､ 文化との関連性について論じていく｡ そし
て､ 最後に､ ジェンダーに関する日英語の共通点や相違点から､ 両言語の話者や学
習者がどの様な点に注意し､ 心がけていかなければいけないかを探る｡
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学 籍 番 号 K314015
氏 名 河内 晶
論 文 題 目 日本語と英語のことわざ比較
総字数・総語数 12,770
【概要】(400 字以上)
本論文では日英語のことわざを比較して国民性､ 文化､ 特徴を論じた｡ 第一章で
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中京英語学 第 1 号
98
学 籍 番 号 K314017
氏 名 河津 夏美
論 文 題 目 日本語と英語の丁寧表現の違い
総字数・総語数
【概要】(400 字以上)





｢敬語｣ だけに限られるものではなく､ 実は､ 親しい友達同士の間においてもさまざ
まな丁寧表現が存在することになる｡ そしてこの事実は､ 日本語のみならず英語に
もあてはまる｡ ところが一般的な日本人の感覚として､ ｢英語には敬語は存在しない｣､
｢相手が大統領であろうと you と呼んでもよい｣ という認識に浸かっている人が大半
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学 籍 番 号 K314021
氏 名 幸田 真郎
論 文 題 目 日英語におけるテンスとアスペクトの違いについて
総字数・総語数
【概要】(400 字以上)
日本語､ 英語､ 中国語｡ 世界には 6,000 を超える言語が存在しているといわれてい
るが､ どの言語にも共通する点がある｡ それは､ どのような言語においても､ テン
ス (時制) とアスペクト (相) が存在するということである｡ しかし､ 各言語にお
いてそれらの現れ方や機能は異なることが多い｡ 本稿では､ テンスとアスペクトを
論じるうえで重要な要素である動詞の分類 (語彙的アスペクトの分類) を行い､ そ
れに沿って英語を参考にテンスとアスペクトについて論じていき､ その後､ 日英語
を比較してそれぞれのテンスとアスペクトの違いや共通点について考察する｡
結論としては､ 現在形､ 過去形､ 未来を表す表現､ どれにおいても様々な意味用
法が存在し､ それらは動詞の分類に大きく関係しているということと､ 英語におい
てテンスはテンスの役割しか果たさないものの､ 日本語の場合､ テンスはテンスと
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中京英語学 第 1 号
100
学 籍 番 号 K314023
氏 名 小林 美緒












ることが多いが､ ここでは ｢がたがたする｣ ｢べたつく｣ など会話でも用いられるこ
とが多い動詞に注目し､ どのようなオノマトペが動詞となりうるのかという点で日
本語への理解を深めていく｡
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学 籍 番 号 K314039
氏 名 當田 望月
論 文 題 目 英語コミュニケーションにおける文化的背景の重要性
総字数・総語数 14,568
【概要】(400 字以上)
日本人は海外の人から ｢謙遜する｣､ ｢思慮深い｣､ ｢落ち着いている｣､ ｢礼儀正し
い｣ などと評価されることが多い｡ しかし､ 英語を使ってコミュニケーションを取
るときはどうだろうか？英単語や文法の知識は豊富であるが､ コミュニケーション
をうまく取れない､ またどこかぶっきらぼうで冷淡な感じがすると思う英語話者は




ることを明確にした｡ また､ 英語と日本語では ｢丁寧な｣ という意味に違いが生じ
るため､ 丁寧を意味する行動もそれぞれの文化によって変わることも述べている｡
今後､ グローバル社会が進み､ 2020 年東京オリンピック開催に向けて､ 英語を使用
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中京英語学 第 1 号
102
学 籍 番 号 K314057
氏 名 山田 紘大
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学 籍 番 号 K314007
氏 名 江波戸宏樹
論 文 題 目 英語の名詞化：動名詞と派生名詞
総字数・総語数 22,216
【概要】(400 字以上)
動詞を名詞化させる方法には､ -ing を付加する方法と-ion, -ment などの接尾辞を
付加する方法がある｡ 前者を動名詞､ 後者を派生名詞と呼ぶ｡ 本稿では､ 動名詞や
派生名詞の解釈や具現形式を構造的観点から分析する｡
動名詞は文の主語や前置詞の後など名詞句が生じる位置に現れるが､ 動詞と同じ
ように主語を持ち､ 目的語をとることもある｡ すなわち､ 動名詞には名詞的性格と








る名詞化が多い｡ また､ 解釈は出来事を表すものと結果を表すものがあり､ 派生名
詞と同様に分類される｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節では､ 動名詞の基本的な具現パターンを分析し､
いかにして動詞的なものと名詞的なものに区別されるかを明らかにする｡ 3 節では､
主語の格の現れ方及び内部構造に注目し､ 動詞的動名詞が 2 種類に下位分類される
ことを示す｡ 4 節では､ 動名詞と不定詞の意味的な違いについて考察する｡ 5 節では､
動名詞が歴史的に動詞から発達したのではなく､ 元々名詞であったものが動詞的性
質を帯びるようになったことを示し､ なぜ動名詞が一貫しない性質になったのかを
明らかにする｡ 6 節では､ 派生名詞の解釈が基本的に 2 通りあることを示した上で構
造の観点から動名詞との類似性ならびに相違点を分析する｡ 7 節では､ 日本語の名詞
化を取り上げ､ その方法や解釈について観察し､ 英語の名詞化との類似点と相違点
を明らかにする｡
中川 直志ゼミナール 2017年度 卒業論文概要
中京英語学 第 1 号
104
学 籍 番 号 K314011
氏 名 蟹江 実子
論 文 題 目 代用表現の分布とその規則性
総字数・総語数 19,135
【概要】(400 字以上)
英語の him､ her､ herself などをまとめて代用表現と呼び､ him や her を代名詞と
呼ぶのに対し､ himself や herself を再帰形と呼ぶ｡
(1) He killed him.
(2) He killed himself.
(1) は ｢殺人｣ であるのに対し､ (2) ｢自殺｣ を意味する｡ しかし､ 英語学習者の中
には学校文法において ｢代名詞は前にある名詞を指す｣ とのみ習っているため､ (1)
と(2)をどちらも ｢自殺｣ と誤解する人もいる｡ しかし､ 代用表現には ｢前にある名
詞を指す｣ というだけでは説明出来ない原理が存在していると考えられる｡ また､
英語話者は分布の原理を習っていないとしてもそれを現に運用することができ､ (1)




しく観察し､ その生起条件について考察する｡ 3 節においては､ 束縛が規定される領
域が時制や主語の有無によって左右されることを観察し､ 同領域の精緻化を図る｡
また､ 4 節においては再帰形と代名詞以外の相互指示表現や R 表現と言った名詞句
の分布を分析し､ 束縛原理を更新する｡ 5 節においては束縛そのものにも構造的条件
(構成素統御)が存在することを指摘し､ 束縛の条件を精緻化する｡ 6 節においては名
詞句内の束縛について観察し､ 文中の束縛と同様に束縛原理が働くことを示す｡ 7 節
においては束縛原理が CI インターフェイスで適用されるために､ コピー理論が必要
であることを検証する｡ 8 節においては束縛の移動分析について観察し､ 束縛原理を
移動に対する条件に還元する可能性について考察する｡ 9 節においては日本語の再帰
形を分析し､ 日本語の再帰形には英語にはない主語指向性があることを観察する｡
10 節においては､ 結論として､ 代用表現には分布に関する束縛原理が存在しており､
束縛原理にはそれが適用される領域や派生のレベルに関する条件があると主張する｡
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学 籍 番 号 K314012
氏 名 神谷香奈江
論 文 題 目 テイラー・スウィフト ～彼女から学ぶ音楽人としての理想像～
総字数・総語数 16,573
【概要】
高校 2 年生の秋､ CD ショップに立ち寄った際に偶然目にしたテイラー・スウィフ
トの特設コーナーで､ 彼女の ｢Red｣ というアルバムに一瞬にして心を奪われ彼女の
虜になった｡ キャッチーなメロディーと彼女の声､ そして佇まいに､ ただ､ ｢すごく
かっこいい｣ という感情だけだったのを今でも覚えている｡ 自分の ｢好き｣ という








(2009)､ 『Speak Now』 (2010)､ 『Red』 (2012)､ 『1989』 (2014) の 4 作を研究対象と
する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては ｢テイラー・スウィフト｣ というアー
ティストについて説明する｡ 3 節においてはテイラーの音楽の方向性について明らか
にする｡ 4 節においては楽曲の詳細な分析を通して､ ｢自然体｣､ ｢多彩さ｣ を明らか
にする｡
｢多彩｣ だからこそ見る人聴く人を魅了し､ 飽きさせずに惹きつけていく力､ そし
て､ 飾り過ぎないからこそとっつきやすくストレートに感じ取れる個性やパワー､
つまり ｢自然さ｣ と ｢多彩さ｣ がテイラーの本質であり､ 筆者も含め現代人の多く
が理想とするアーティスト像を体現していると言える｡
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中京英語学 第 1 号
106
学 籍 番 号 K314022
氏 名 小島 実夢
論 文 題 目 自動詞と非対格分析
総字数・総語数 21,299
【概要】(400 字以上)
英語学習で必ず耳にする ｢自動詞｣ と ｢他動詞｣｡ 学校文法で他動詞は SVO､
SVOO の 2 種類あると習ったが､ 厳密な意味での自動詞は SV の 1 種類しか習ってい
ない｡ しかし､ 本当に 1 種類しかないのだろうか｡ break と walk でそれぞれ他動詞
と自動詞の文を作ってみる｡ まず他動詞で用いると､ I broke the glass.と*John walked
me. となる｡ 次に自動詞で用いると､ The glass broke. と I walked. となる｡ walk に
関しては自動詞のみのため ｢自動詞｣ と言えるが､ break に関しては自他両方で扱え
ることになる｡ 本稿では､ break のように自他両方の用法があるもの､ そして､ 対応
する他動詞をもつ自動詞について非対格分析を用いて詳しく考察していく｡ 2 節にお
いては､ 畠山 (2004) ならびに影山 (2001) に従って､ 自動詞を 2 種類に下位分類
できることを実証する｡ 初めに､ 畠山 (2004) に従い､ 統語構造の観点から自動詞
を 2 種類に分類できることを概観する｡ 非対格分析の根拠としては､ それぞれの自
動詞の ｢結果構文との両立可能性｣､ ｢名詞句内での形容詞的修飾｣ (畠山 (2004))､
｢依頼使役文｣ (影山 (2001)) の 3 つを挙げ､ ｢自動詞｣ が真性自動詞 (一般呼称は
非能格動詞) と擬似自動詞 (非対格動詞) に一貫して異なる振る舞いを見せること
を示す｡ 3 節においては､ 他動詞構文に動作主が表面上存在しているように､ 他動詞
構文を基本として自動詞構文が派生された場合にも事実上の動作主が存在するとい
う仮説の妥当性を示す｡ その上で､ その動作主性に内的使役と外的使役を認めるこ




受動詞における他動詞同士の交替について考察する｡ 5 節においては結論として､ 非
対格分析を用いて検証した結果､ 今まで一括りにされてきた ｢自動詞｣ が､ 元々自
動詞である非能格動詞､ 非対格動詞､ そして､ 他動詞から自動詞へ派生する能格動
詞 (反使役化動詞)､ 脱使役化動詞の 4 種類に分類できると主張する｡
中川 直志ゼミナール 2017年度 卒業論文概要
卒業論文概要
107
学 籍 番 号 K314024
氏 名 沢田 直也
論 文 題 目 日本の英語教育と ICT のこれから
総字数・総語数 12,125
【概要】(400 字以上)
本稿では､ 教育に革新をもたらしたと言われている e ラーニングによる教育機会
拡大の可能性について考察し､ 中学校と高等学校の英語授業において､ e ラーニング
がない場合と､ 導入した場合の事例を比較し､ それぞれのメリット､ デメリットを
明らかにする｡ e ラーニングと実践練習の併用により学習者が得られるメリットを挙
げ､ また､ 両者の相乗効果を高める重要性について考察する｡ さらに､ 中学校､ 高
等学校の教育における､ e ラーニング普及の意義､ 教師による指導の意義､ 電子メー




また､ 第 5 節では､ 英語指導の基本技術を概観することを目的として､ reading・
writing・speaking・listening の 4 技能の指導例を解説した DVD の内容を付録として
掲載する｡
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中京英語学 第 1 号
108
学 籍 番 号 K314030
氏 名 杉本 七映
論 文 題 目 意味上の主語とコントロール
総字数・総語数 20,305
【概要】(400 字以上)
本稿においては､ 誰もが一度は聞いたことがある意味上の主語 (PRO) について
考察する｡ 1 節においては､ なぜ､ 意味上の主語は線形順序上にはないのにあるよう
に解釈されるのか問題提起する｡ また､ 意味上の主語を探す際には ｢前の文脈を見




ゴリズムについて生成文法の観点から明らかにする｡ 2 節においては､ 桑原・松山
(2001:76)､ 北川・上山 (2004:102-103) にしたがい､ 意味上の主語が文構造上の実
態として存在することを経験的・統語的根拠に基づき証明する｡ また長谷川
(1999:107-109 /136) より PRO が日本語においても存在することを証明する｡ 3 節
においては､ PRO の指示を決定する仕組み､ すなわちコントロールについて考察し､
コントロールが最短距離の原理に従うことを､ 中村・金子 (2002:131-140) にしたが
い､ 明らかにする｡ 4 節においては､ コントロールを移動に還元する試みについて
(田中 (2013:118)) に基づき検証する｡ 5 節においては､ 顕在化されないコントロー
ラーが容認される環境について考察する｡ 6 節は結論である｡
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学 籍 番 号 K314038
氏 名 鶴岡由莉子
論 文 題 目 受動文と名詞句移動
総字数・総語数 29,462
【概要】(400 字以上)
受動文はなぜ存在するのだろうか｡ 例えば､ "John opened the box." と "The box




この問題について ｢元々は､ 受動文はやはり能動文だったのではないか｣ という仮
説を立てて考察する｡ また､ 受動文には状態の解釈と､ 動作の解釈の 2 通りの意味
があることについて､ 歴史的観点から検証する｡ さらに､ 受動化に制限のある構文
として､ 二重目的語構文を取り上げ､ 直接目的語を主語とする受動文と間接目的語
を主語とする受動文の生産性の違いについて分析する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､ 受動文を機能的概念から観察し､
受動文固有の特性について観察する｡ その結果､ 受動文が使用されるのにふさわし
い文脈機能があることを指摘する｡ 3 節においては､ 意味機能と構造上の位置との間
に一貫した関係があるという立場に立って､ 受動文の派生方法について考察し､ 受
動文が目的語位置から主語位置への移動を含むという仮説の経験的妥当性と理論的
妥当性を明らかにする｡ 4 節においては､ 受動形態素が目的語の格と外的θ役を吸収
するという､ 受動文の派生と同様の派生を含む他の構文が存在するのかを考察する｡
NP 移動には 3 つの特徴が観察され､ これらはθ基準､ 格フィルター､ 構造保持仮説
によって説明される｡ このような NP 移動を含む構文が受動文以外にも存在するこ
とは受動文の移動分析を支持する｡ 5 節においては､ 受動態の意味に 2 通り (状態､
動作) あるのはなぜかという問題を歴史的に考察し､ be 動詞が両タイプの受動文に
用いられるようになった歴史的経緯を検証する｡ 保坂 (2014) によると､ 古英語で
は be 動詞を用いることなく受動の意味となる屈折受動態､ 主に状態の意味を表す
beon 受動態､ 動作の意味を表す受動態 weoran の 3 種類があったが､ 時代が進むに
つれて､ be 受動態の 1 つの形に統一されたことがわかる｡ 6 節においては､ 受動化
に制限のある構文として二重目的語構文を取り上げ､ 2 つの目的語を持つ文を受動化
する場合は､ どちらも主語になることができるのか､ どちらかが主語になり得るの
か､ といった問題を歴史的､ 理論的に考察する｡ 7 節は結論である｡
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中京英語学 第 1 号
110
学 籍 番 号 K314040
氏 名 仲田 沙耶
論 文 題 目 省略の構造条件と解釈ついて
総字数・総語数 17,081
【概要】(400 字以上)
中村・金子 (2002:111-120) によると､ 省略は一般的に照応表現の一種であり､ 同
一の言語表現を繰り返し用いる代わりに､ 音形を持たない形で表現したものである
とおよそ定義されている｡ 本稿においては､ 中村・金子 (2002:111-120) 等に従い､
省略そのものが認められる条件と省略の前提となる同一性の条件について概観し､
そのいずれも構造的に規定できると主張する｡ 2 節では､ 省略される要素に基づいて
省略を ｢動詞句省略｣､ ｢名詞句省略｣､ ｢スルーシング｣､ ｢空所化｣ の 4 つのタイプ
に下位分類し､ それらに共通して適用される構造的条件がないか考察する｡ 結果､
｢動詞句省略｣ と ｢名詞句省略｣ では指定部､ 主要部の一致を引き起こす機能範疇要
素がその省略を認可することを示す｡ また ｢スルーシング｣ では､ [+wh] を有して
いる CP の指定辞に wh 句がある場合に間接疑問文の wh 句だけを残して TP を省略
すると定義可能であり､ 動詞句省略や名詞句省略に課された認可条件を適用するこ
とが可能であると主張する｡ ｢空所化｣ については､ 擬似空所化と空所化に下位分類
が可能であり､ 疑似空所化においては､ 動詞句削除などと同様の構造条件が適用可
能であることを示す｡ 3 節においては､ 田中・寺田 (244-259) に基づき､ VP 省略に
おける同一性について､ 形態的側面､ 意味的側面､ さらに統語的側面から検証する｡
VP 省略において同一性が認められるには､ VP が先行詞の VP と同一の構造をして
いなければならない｡ さらに､ V が be 動詞の場合､ 先行詞の V と形態的に厳密に同
一である必要がある｡ また 4 節においては､ 平井 (2014:186-202) に基づき､ スルー
シングにおける削除操作を例に､ 削除がどのように行われ､ 削除された部分の解釈
がどのように保障されるのか考察する｡ その結果､ PF 削除分析にも LF コピー分析
にも一長一短があり､ どちらが正しいか結論が出るに至ってはいないが､ 理論全体
の発展のためにも､ さらなる追究が求められることを明らかにする｡ 5 節は結論であ
る｡
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の法助動詞において､ 2 つの意味があることを観察し､ なぜ 2 通りの意味があるのだ
ろうかという疑問から､ 法助動詞の歴史的発達を検証し､ さらにそのような歴史的
発達のメカニズムや原因について考察する｡ 法助動詞が表すモダリティは認識様態
用法と根源用法の 2 種類に大別されるが､ なぜ 2 系統の意味があるのかということ




保坂 (2014) にしたがい明らかにする｡ 法助動詞がなぜ原義である本動詞としての
意味を失ったのかについては､ 他の法助動詞がその原義を表すようになったためで
あることを中野 (1993) にしたがい概観する｡ また､ 根源的解釈と認識様態の解釈
を構造上の観点から観察し､ 助動詞は VP から独立した統語構造上の位置づけを持っ




められるムードには､ 直説法､ 命令法､ 仮定法などがあるが､ 本稿では特に命令法
と仮定法現在を取り上げ､ その法性について考察する｡ 命令法の特性としては､ 顕
在的主語が義務的ではなく随意的であることや､ 動詞は現在・過去の時制の対立を
示さず原形であることや､ 否定や肯定の強調で一般動詞のみならず be 動詞と完了の
have にも形式助動詞の do が用いられること､ 等を観察する｡ また､ 仮定法現在の特
性としては､ 動詞は原形が用いられること､ do 挿入が適用されないことを観察する｡
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論 文 題 目 文副詞とＶＰ副詞の下位分類と意味
総字数・総語数 22,431
【概要】(400 字以上)




という問題､ そして､ 副詞の意味が及ぶ領域､ つまり作用域と文中での副詞の位置
にどういった関係があるのかという問題を､ 副詞の統語構造上の位置の観点から考
察する｡




明できることを示す｡ 4 節においては､ VP 副詞どうしの語順関係についても文副詞
と同様の構造的分析が可能であることを示す｡ 5 節においては､ 数量詞の作用域関係
について､ QR (数量詞繰り上げ) と呼ばれる操作を仮定することによって､ 文副詞
や VP 副詞と同様の分析が可能となることを示す｡ 6 節は結論である｡
本稿の結論として､ 文の中での副詞の位置が変化することによってなぜ文の解釈
が異なるかという問題が､ 主に構成素統御と呼ばれる構造的概念に還元されること
が分かる｡ 構成素統御とは､ ｢A を支配する最初の枝分かれ節点が､ B も支配する時､
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cause や make などを使った使役文の実例をもとに考察する｡ また､ 使役動詞の中で
も結果として生じる事象を to 不定詞や原形不定詞で表現する構文を迂言的使役と呼
び､ 結果状態まで一語の動詞に取り込んだ構文を語彙的使役と呼ぶのだが､ これら
の間にどのような意味的､ 統語的共通点､ 或いは相違点があるのか観察し､ これら
の相違点や共通点を反映した統語構造について考察する｡ 第 2 節では､ 迂言的使役
構文における意味的区別について観察する｡ 2.1 節では Givon (1975) に基づいて､
使役動詞のコントロール原則に従い have､ make､ cause を分類した結果､ have と
make がコントロールを持つのに対し､ cause はコントロールを持たないことを示す｡
これによりそれぞれの構文の主語として現れることのできる要素の相違などについ
て一定の説明が可能になる｡ また 2.2 節では､ Ritter and Rosen (1993) に基づき have
と make の相違点について概観した上で､ 特に have について､ それが使役性だけで
なく経験の意味を持つことについて概観し､ 補部の意味によって使役の解釈と経験
の解釈になるということを示す｡ 第 3 節では､ 迂言的使役構文の統語構造について
明らかにし､ さらに make を主節動詞とする迂言的使役構文と have を主節動詞とす





う部分と､ 補部が TP なのか VP なのかという点になる｡ 第 6 節は結論である｡
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とを観察する｡ 2 節においてはアスペクト研究の先駆者である Vendler (1967) の動
詞分類に注目し､ その分類基準を観察する｡ Vendler によると､ 動詞分類は大きく 4
つに分けられ､ 状態､ 動作､ 完成､ 達成となる｡ この分類基準から動詞の語彙的ア
スペクトが文法性に影響を与えることが分かるが､ 文全体として表わすアスペクト
性に関して､ 語彙的アスペクト性と必ずしも一致しないという問題点が挙げられる｡
Vendler はそれを体系的に解消する方策を示していないため､ 3 節においては､ 新た
に三原 (2004) の分析を用いて動詞類型について改めて考察する｡ ここでは達成動
詞と完成動詞の峻別基準に焦点を当て､ Vendler の動詞分類の妥当性について検証す
る｡ 三原によると､ 副詞句の介在や目的語のタイプによって文の境界性が変化し､
達成と完成の変換が可能となるとする Vendler (1967) の分析には問題がある｡ そこ
で 4 節では､ 通常達成動詞と完成動詞を峻別するとされている 3 つのテストを用い
てそれらが信頼できるテストとなりえないことを検証する｡ その結果､ 意味による
区分､ 未完了の逆説､ ～かけの構文の 3 つのテストはどれも達成・完成を峻別する
のに十分なものとはなりえないことを証明し､ 達成動詞・完成動詞の 2 つの類型を
過程動詞として 1 つに収束する三原の動詞 3 分類を採用すべきであると主張する｡
三原 (2004) の分析を採用することにより､ 瞬間・継続の区分は二次的なものとな
り､ Vendler の動詞類型で生じたアスペクト性の変換という問題を体系的に解消する
ことが可能となる｡
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氏 名 小川 愛加
論 文 題 目 英語史における be と have の発展
総字数・総語数 17,771
【概要】(400 字以上)
ひとつの単語でいくつもの使用法を持つ英単語が存在する｡ be と have もその一つ
である｡ be においては I am home.というように ｢～は…に存在する｣ といった存在
を表す本動詞としての働きもある一方で､ I am studying English. や I was given many
presents. といったように進行形・受動態を表す際には助動詞としての役割も果たし
ている｡ また have も I have～. で ｢～を持っている｣ という所有を表す本動詞とし
て使用される一方で､ I have just finished my homework. といった完了形の構文では
助動詞として使われている｡ "be は ｢存在｣､ have は ｢所有｣ を表す本動詞"と教わっ
た学生は､ 助動詞としての be および have の存在､ 意味解釈に戸惑ったことがある
だろう｡ 本論文の目的は be や have にはなぜ本動詞としての用法と助動詞としての
用法の 2 種類が存在するのか解明することである｡
具体的に､ 英語史上において be・have が助動詞として確立したのは主に近代英語
期になってからである｡ しかし実際には英語史の出発点ともいえる古英語期から be
や have の原型を用いた進行形・完了形・受動態は存在しており､ その際の be や
have は本動詞として使用されていた｡ そのため､ 例えば進行形 ｢be+現在分詞｣ では
｢○○が～の状態で存在する｣ といったように be の持つ ｢存在｣ の意味が強く含ま
れていたとされている｡ しかし古英語期以降から be や have の持つ本動詞としての
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ように ｢たち｣ を加えることで複数いることを表す表現もあるが､ 使わなくとも意
味は通じる｡ しかし､ 英語においてはほとんどの場合複数であることを表すために
名詞の語尾を変化させる｡ 最も一般的なものは語尾が-(e)s となるものであるが､ こ
の規則的な複数形に属さないものが存在する｡ 子どもの意味を表す child という単語
の複数形 children がその 1 つである｡ これは先ほどの一般的なものとは異なり､ 規
則性が見えない語尾変化である｡ ほとんどの複数形は-(e)s で表されるのに､ children
などのイレギュラーなものが存在するのはなぜだろうか｡ この疑問を英語史､ そし
て名詞の発達の観点から読み解いていく｡
英語史を見ていく中で､ 古英語の名詞に着目する｡ 古英語には女性､ 男性､ 中性
という 3 つの文法性が存在しており､ また主格､ 対格､ 与格､ 属格という 4 つの格
が存在していた｡ それに加え､ 強変化､ 弱変化という異なる語尾変化を持つ 2 種類
の変化が存在した｡ 現代英語において複数形を表す一般的な語尾-(e)s は強変化男性
名詞の主格複数形に見られる-as 語尾に由来する｡ Children に見られるイレギュラー





われるなど､ 独立した要素となっていったことが分かった｡ また､ 現代英語におけ
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論 文 題 目 関係代名詞の使用変化
総字数・総語数 16,621
【概要】(400 字以上)
関係代名詞には大きく分けて WH 関係代名詞と指示詞 that の 2 種類があり､ その
両者には使用方法には多少の差異があると英語教育では習ったと思う｡ 例えば､ WH
関係代名詞の who は人に which は人以外に使用する事が好まれる｡ 一方で､ that は
先行詞が人以外で the first や the only などの特定の 1 つの物である事を表わす修飾
語を伴う場合や関係代名詞が関係代名詞節で補語となっている場合が推奨される｡
また that には that book のように指示詞としての役割も持っている｡ 2 つの間には多
少の使用方法の差異は存在するが､ which と that の間では高い互換性があると感じ
ているはずだ｡ では､ なぜ互換性の高いものがそもそも存在するのであろうか｡ そ
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論 文 題 目 法助動詞の過去形の持つ意味と仮定法における役割
総字数・総語数 14,092
【概要】(400 字以上)
本論文は､ 法助動詞と仮定法という 2 つの単元を主な論題とし､ 2 つの持つそれぞ
れの性質や特徴を研究しながら､ 2 つが絡み合ったときに生まれる ｢仮定法における
助動詞の時制の変化｣ に対する問題提起を掲げ考察するものである｡ 本論文は計四
章で構成されており､ 第 1 章では､ 法助動詞の持つ基本的な性質や特徴を具体例と
共に述べ､ 第 2 章では､ 英語という言語がそのように生まれ､ どのように動詞が変
形されていったのか､ といった英語詞の概要を研究する｡ そして第 3 章では､ まず
英語史における法助動詞 may の用法の変化を詳しく調べ､ may が仮定法現在の代用
として機能を変化させたことを明らかにする｡ その後､ 同様の変化が should にも起
こったことを示す｡ されに意味の観点から仮定法の性質や意味を考察し､ 法助動詞・
時制との関連を明らかにする｡ 具体的には､ 法助動詞と時制はどちらとも ｢現実の
ことではない｣ ことを意味するので､ 法助動詞の過去形は過去の意味を表さないこ
とが多いのだ｡ 第 4 章は､ 第 3 章で得られた結論から改めて法助動詞の用法を振り
返る｡
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論 文 題 目 現代英語における綴り字と発音の不一致
総字数・総語数 12,157
【概要】(400 字以上)






第 2 章では､ 英語の歴史を時代ごとにまとめ､ 第 3 章では､ いくつかの文献を用
いながら､ 本論文のテーマの解決をしていく｡ この問題の解決をすべき主な要因と
して､ 音の変化がある｡ 更に細かく､
1 . 長母音を発音する時に舌の位置が一段ずつ高くなる現象､ 大母音推移､
2 . 綴り字に合わせて発音を修正しようとする､ 綴り字発音
3 . 語の語源を参照し､ 英語に欠けている文字を挿入する､ 語源的綴り字
4 . 単語を表す綴りの中で発音をされない､ 黙字
の 4 点が挙げられる｡
第 4 章では､ まとめの章として､ 論文全体を振り返り､ テーマの問題点に対する
答えを述べる｡
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されたのかを､ 元の言語､ 英語と比較しながら解明していく中で､ 英語がこれまで
に様々な方法で現在の豊かな語彙を獲得するに至ったかが明らかになる｡
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氏 名 福岡 志織
論 文 題 目 英語における動詞の歴史と発達
総字数・総語数 18,017
【概要】(400 字以上)
本論文では､ ｢英語における動詞の歴史と発達｣ をテーマに､ 4 つの疑問点の解決
にむけて本研究を行った｡ 4 つの疑問点とは ｢1. 動詞の過去形・過去分詞形で､ な
ぜ ｢ed｣ を語尾につけて規則的に活用されるものと､ 不規則的に活用されるものの 2
パターンがあるのか｣､ ｢2. 不規則変化動詞の中でも､ ｢drive｣ や ｢write｣ のように
母音を規則的に変化させるパターンが以前はどのようにされていたのか｣､ ｢3. なぜ
同じ不規則変化動詞でも､ 2. で挙げた動詞のように母音を規則的に変化させるもの
と､ ｢be 動詞｣ や go の過去形である ｢went｣ のように規則的に変化されないものが
存在するのか｣､ ｢4. 仮定法において､ ｢were｣ などの動詞を過去形や本来なら仮定法
のニュアンスを含まない ｢should｣ などの助動詞のあとに動詞の原型を用いられる
ようになったのか｣､ 以上 4 点である｡
本研究を通じて､ ｢強変化動詞は以前も母音を規則的に変化させて活用され､ 現代
と同様に屈折のパターンが 7 つ存在していたこと｣､ ｢弱変化動詞も各々の動詞に決
まった語尾を合わせ､ 現代英語と同様に屈折が行われていたこと｣､ ｢強変化動詞が
減少した 2 つの理由は､ 強変化動詞の過去形には単数形と複数形があり､ 片方に統
合してしまったこと｣､ 語尾に ｢ed｣ を付ける弱変化動詞をつくる方法に一般化して
しまったためであること｣､ ｢不規則変化動詞の中にも､ ｢be 動詞｣ や go の過去形で
ある ｢ode｣ のような変則動詞とよばれる動詞があり､ be 動詞は､ 印欧祖語の 3 つ
の語源の系列から､ 各々が現在､ 未来､ 過去のことを表す現代英語で使用されるよ
うな be 動詞に変化した｡ また､ ｢went｣ は､ 借用語であった ｢ode｣ の借用期間が
終了してしまったために現代英語で使用されている ｢went｣ が使われるようになり､
現代にまで至っていること｣､ ｢仮定法に関して､ 以前は仮定法の形に屈折されてい
たものが､ 現代英語では仮定法の名残として､ 仮定法の意味を補うために一部 ｢were｣
の動詞の過去形が文中に見られたり､ ｢should｣ などの助動詞のあとに動詞の原型が
用いられるようになったこと｣､ ｢｢should｣ も ｢may｣ と同じく接続法の代用表現と
して発達し､ 仮定法に用いられるようになった｡ ｢may｣ には元々身体的能力の意味
を持っていたものが､ 語彙論的推移を通じて意味変化が起こり､ また構造も動詞の
位置から一つ上の主語の位置を占めるようになったため､ ｢should｣ も ｢may｣ と同
様に､ 接続法の代用表現として発展したあと､ 仮定法に用いられて書き換えが行わ
れたこと｣､ 以上 6 点が明らかになった｡
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中京英語学 第 1 号
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学 籍 番 号 K314050
氏 名 古田 悠
論 文 題 目 英語における接続詞の品詞の変化とそれらにまつわる英語史
総字数・総語数 13,996
【概要】(400 字以上)
本論文では､ 英語の歴史の中でも､ 接続詞の歴史的変化について論じる｡ 英語の
接続詞には､ for, that, when, while, after, before などがあるが､ それらは､ 接続詞と
してだけではなく名詞､ 前置詞､ 副詞としても使用されている｡ しかし日本語の場
合は､ 接続詞は接続詞としてしか使用することができない｡ したがって､ 何故英語
には､ 接続詞が他の品詞としても使用できるような用法が生まれたのかについて論
じていきたいと思う｡ 接続詞の英語史を述べるにあたり､ 第 2 章では､ 古英語以前､
古英語期､ 中英語期､ 近代英語期の 3 つの時代区分に分けて説明していく｡ そして､
3 章ではその英語史の中でも接続詞の変化について述べる｡ 3 章の 1 節では､ 古英語
期と中英語期の出来事が接続詞の変化にどのような影響を与え､ またどのような構
造の変化を遂げたのかについて述べていく｡ そして 3 章の 2 節では､ 並列構造から
従属構造への変化についてと名詞､ 前置詞､ 副詞がどのような過程を経て接続詞へ
と変化したのかについて例文を用いて述べていく｡ そして最後に､ 3 章の 3 節では､
接続詞の文法化について説明していく｡ 第一に文法化とは､ 言語変化の一種で名詞・
動詞などの内容語が､ 助詞や接続詞などの機能語として使われるようになる現象の
ことである｡ 接続詞のほとんどは､ その文法化が関連している｡ 例えば､ after はも
ともと前置詞であり after school (放課後) というように使われていた｡ しかし現代
英語では､ I will go out after I finish lunch. (ランチを食べ終わったら､ 出かけるつ
もりだ) のようにも使用することができる｡ したがって､ after は前置詞から接続詞
へと文法化したのである｡ 同様に名詞､ 副詞も文法化され接続詞としても使用する
ことができる｡ 名詞､ 副詞､ 前置詞の文法化の場合､ 元の意味を保持した発達となっ
ている｡ そして､ 保坂 (2014) によると接続詞 that は｣ 指示性を完全に失ったとさ
れるが､ 実際には接続詞 that も名詞､ 副詞､ 前置詞と同様にもともと指示詞であっ
たが文法化により接続詞へと変化したものだと考えられる｡ 現代英語においては､
that の有無によって､ 主節の動詞によって表されている状態が文脈と関わっている
場合､ 意味が変化する｡ したがって､ 接続詞の that も名詞などの例と同じように元
の意味を残したまま文法化した例といえる｡
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にする｡ 具体的には-(e)s 語尾は古英語期から中英語期にかけて文法性が衰退し､ 格
や単数・複数で使い分けられていた名詞の語尾が弱化したために発生したのである｡
一方-(e)s 以外の語尾は古英語の中性名詞の名残で､ 語尾-an から発達した-en や､ 複
数語尾-u が長母音を含む単音節の語が脱落したために発生した不規則性である｡ 他
にも二重複数 (複数語尾が重ねて使用されている複数形の現象) や､ ウムラウト複
数 (単語の語頭と語末以外にある母音を変化させる複数形の現象) などが存在する｡
また､ 複数形に影響が及ぶ一方で､ 以前頻繁に使用されていた非人称構文にまで影
響が出ている｡ 現在では形式主語 it にその役割が担われているが､ 化石的構文とし
て名残を残すものもある｡ 我々が再三悩まされてきた不規則性や複雑さは､ 古英語
が時を経てもたらされたものなのである｡
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中京英語学 第 1 号
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氏 名 松村麻奈美
論 文 題 目 所有を表す所有格－'s と前置詞 of～について
総字数・総語数 12,251
【概要】(400 字以上)
本論文においては､ 日本語で言う ｢～の｣ や ｢～のもの｣ という所有を表す英語
表現－'s (アポストロフィー s) と､ of～についてなぜこの 2 つの表現方法が存在す
るのか (長い英語史においてなぜどちらか 1 つにまとまることはなかったのか)､ そ
してなぜ－'s は名詞に直接くっついて表すことができるのかこの 2 つを疑問に挙げ
解決を試みる｡ 解決方法としては､ これまで学習してきた英語史とその中で起きた
様々な英語用法や語尾の変化や衰退､ 語形変化の衰退､ 前置詞の確立､ そして－'s
と of～それぞれの起源をもとに行った｡
その結果､ 1 つ目の疑問である－'s と of～2 つの表現方法が存在する理由について
は､ もともとは－'s が存在していたが､ この－'s は属格語尾の es から発達し､ DP の
主要部となったため後位修飾が不可能となり､ その後､ 元から存在していたものの
out of～という意味合いで広く使われていた of が所有を表す手段として広く使われ
るようになった｡ そして現代英語においては｡ この 2 つの所有を表す手段を名詞が
生物名詞なのか､ 無生物名詞なのかという点で使い分けられていることを明らかに
する｡ そしてアポストロフィー's) がなぜ直接名詞にくっついて一単語になり所有を
表す表現として使用できるのかという疑問に関しては､ この 's が属格の屈折語尾
es が英語の歴史に伴う語尾の衰退によって発達したものだから､ つまり､ 先に挙げ
た例文を用いて説明するとKaori + es と表していたものを省略を表すアポストロフィー
を用いて Kaori's となったということだとわかった｡
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現在のものになった｡ そんな中､ 本論文では､ なぜ現代英語においての冠詞 (定冠
詞 the､ 不定冠詞 a, an) は様々な意味を持つのかと､ その使い分けについて冠詞の
歴史に注目して述べていく｡ 現代の冠詞の定義について､ 不定冠詞 a(n)～は､ 明確
な形を持つ単一の個体を表す｡ そして､ 冠詞のつかない名詞は､ 個体としての明確
な形や境界を持たず､ ｢単一体｣ ではなく ｢連続体｣ を表す｡ その一方､ 定冠詞 the
～は他のものから区別され､ 限定され､ 聞き手がその指示対象を理解できるものを
表す｡ 元々､ 不定冠詞 an は one と同語源であったが､ 枝分かれして冠詞として使わ
れるようになり､ 定冠詞 the も指示詞 se から発達して現在の形になった｡ また､ 屈
折語尾の衰退､ 屈折消失の時代とともに､ 英語が単純化していった｡ それに伴い､
情報構造の明示化が必要になった｡ そうした役割を冠詞の the が請け負うことになっ
たのである｡ こうした様々な背景をもとに現在の冠詞が出来上がったことが歴史を
読み解くことで明らかになった｡
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氏 名 山田 百恵
論 文 題 目 英単語における意味変化の歴史
総字数・総語数 15,387
【概要】(400 字以上)
若者の間で ｢やばい｣ という言葉は近年様々な場面で使われている｡ 元々は具合
の悪い様や不都合なことに対して使われていたが､ 1990 年代頃から良いことに対し
て用いる ｢すごい｣ の意味が派生し否定・肯定問わず ｢やばい｣ が使われるように
なった｡ 英語においても同じような現象は起こっており､ 例えば bad は文字通り
｢悪い｣ を意味することが普通であるが､ 黒人英語のスラングなどではまさに日本語










1 つ目の意味の拡張に該当するのが write という語で､ 本来は＜石や木にしるしを
引っかいて残す＞という意味を持ち､ それが次第に＜書く＞こと全般を表すように
なった｡ 2 つ目の意味の縮小にあたるのが starve である｡ 本来は＜死＞全般を表して
いたが､ その意味が狭まり＜餓死する＞という限定的な意味で使われるようになっ
た｡ 3 つ目の意味の堕落の例に silly があげられる｡ 現在は＜愚かな､ ばかげた＞と
いう否定的な表現で使われているが元々は価値や幸福に関係する語として使われて
いた｡ 4 つ目の意味の向上の例として我々がカタカナ英語としても使用する nice が
挙げられる｡ ＜良い＞という意味で馴染みがある語だが､ 昔は＜愚かな､ ばかげた＞
という意味で用いられていた｡ このように単語が意味変化する要因は外国語の流入
やスラング､ 差別的表現の回避などその時々の社会情勢や人々の考え方が大きな影
響を及ぼしている｡ 本論文から言語はそれ自体が変化しているというより､ 周りの
環境に左右されながら成り立っている事がわかる｡ つまり言語を学ぶという事は､
同時に人類が歩んできた歴史を振り返る事にもなるのである｡
